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In recent years, earthquake-induced slope failures often occurred in our country. In order to 
examine the isolations of settlements in mountainous areas, it is necessary to predict damage 
states of slopes as well as seismic stability assessment of them. A numerical simulation of the 
2008 Aratozawa landslide by the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) is presented in this 
paper. We conducted the field survey at Aratozawa and several physical and strength tests for 
the analyses. In addition, we extended the two dimensional SPH program code into three dimen-
sional one and showed the applicability of the extended SPH. 
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似手法によって評価する．まず，関数  xf はディラ
ックのデルタ関数  x を用いて次式のように表すこ
とができる． 
 
     xdxxxfxf )(       (1) 
 
次に，関数  xf の近似  xf が次式によって表され
るものとする． 
 
      xdxxWxfxf        (2) 
 
ここで  hxxW , はカーネル関数と呼ばれ， 
 




   1, dxhxW         (4) 
 
を満足する．hは影響半径と呼ばれるものである． 

















の 質 量 を Nmmm 21, ， 中 心 の 座 標 を












       (6) 
 
となる． 
したがって，関数  xf の離散化したカーネル近似
が次式のように得られる． 
 













    (7) 
 
(7)式によるカーネル近似では，座標 kx において密
度  kx ，質量 km および関数  kxf が定義されてい
れば，粒子の大きさや形状は必要とされない． 
(3) 微分系のカーネル近似 
連続体の解析においては関数  xf だけでなく，そ
の微分系  xf の評価が必要となる．(2)式より 
 




      xdhxxWxff ,  
     s 0ˆ, dsnhxxWxf      (9) 
 
である．よって，関数  xf の微分系  xf のカーネ
ル近似は， 
 




  9-3 
(3) カーネル関数 







は，粒子間の距離を r ，影響半径を h と表すと，
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21  q のとき 
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) (0 < 𝜃 <
𝜋
3
)   (15) 
 
である．ここで， は内部摩擦角， I は応力不変






















































































































































































































































































① 溶結凝灰岩 437 0.35
② 軽石凝灰岩(地下水以下） 130 0.40
③ 砂岩・シルト岩 381 0.35
④ 凝灰岩 409 0.30
⑤ 旧陥没帯内堆積物 128 0.40






① 1.90 500.0 55.00
② 1.65 51.05 9.070
③ 1.75 48.18 25.06
④ 2.25 230.0 20.00
⑤ 1.70 28.09 15.73







① 0.00 40.0 0.0
② 0.00 5.00 0.0
③ 0.00 0.500 0.0
④ 0.98 7.80 0.0
⑤ 0.00 0.500 0.0
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